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Abstract
 This paper tries to prospect a new concept regarding manufacturing architectures. 
We can examine the coexistence of modular, integral, and framed manufacturing 
architectures in various business environments. The type of framed manufacturing 
architecture, which is differant from another two types, is widely prevalent in 
heavy industries, such as commercial vehicles, shipbuilding, aircrafts, steel works, 
plant construction, and so on. Due to misunderstanding of synergy effect, several 
automobile manufactures are actually suffering from significant unprofitability. This 
means that the mixture of manufacturing architectures leads the business to failure. 















































































































（5） Masahiko Aoki(1988), Information, Incentive, and Bargaining in Japanese 
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図表２　ものづくり型の類型
市場におけるインターフェース
































































アメリカ 37 9 28
中国 21 3 18
日本 9 1 8
ドイツ 8 2 6
フランス 6 0 6
イギリス 3 1 2
韓国 3 1 2
イタリア 3 0 3
オランダ 2 2 0
スイス 2 1 1
ロシア 2 0 2
シンガポール 1 0 1
スペイン 1 0 1
台湾 1 0 1
ブラジル 1 0 1











１位 ２位 ３位 計 １位 ２位 ３位 計 １位 ２位 ３位 計
アメリカ 19 20 21 60 18 23 17 58 16 20 15 51
日本 11 7 16 34 11 8 15 34 9 9 15 33
韓国 7 10 3 20 8 7 5 20 8 6 5 19
中国 7 7 6 20 8 7 5 20 6 4 3 13
ドイツ 2 4 6 2 2 2 6 1 5 6
スウェーデン 2 2 4 2 2 4 2 2 4
デンマーク 2 2 1 1 1 1
スイス 1 2 1 4 2 1 3 1 1 2
フランス 1 1 2 4 1 1 1 3 1 1 2
台湾 1 1 2 1 1 2 1 2 3
ベルギー 1 1 1 1 1 1
ルクセンブルク 1 1 1 1 1 1
アイランド 1 1
イラン 1 1 1 1 1 1
オランダ 5 2 7 3 4 7 2 3 5
スペイン 1 1 1 1 1 1
カナダ 1 1 1 1 1 1
イギリス 1 1 1 1 2 2 2 1 5
サウジアラビア 1 1 1 1
計 171 165 150
（出所） 日経産業新聞「主要商品・サービスシェア調査」（2015年７月6日，2016年７月4日，2017
年６月26日）記事に基づいて筆者作成。
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ものづくり設計思想の相乗効果の問題とMIF 業際分業仮説
MF は、同じ性質のものづくりを背景としていることから、「良好な相性」となる。

















４カテゴリー I と M I と F M と F 焦点
①サプライチェーン
国内産業
△ 〇 〇 系列化など市場の競争の問題
②ものづくり型の選択 × × 〇 ものづくり型の相乗効果の是非
③国際貿易
国際分業
〇 △ △ 品目間の比較優位、貿易摩擦

































































































































完成車順位 全体順位 メーカー 国別
1 6 トヨタ 日本
2 7 フォルクスワーゲン ドイツ
3 16 ダイムラー ドイツ
4 21 GM アメリカ
5 22 フォード アメリカ
6 30 ホンダ 日本
7 36 上海汽車 中国
8 51 BMW ドイツ
9 54 日産 日本
10 65 東風汽車 中国
11 78 現代自動車 韓国
12 101 プジョー フランス
13 124 北京汽車 中国
14 125 第一汽車 中国
15 134 ルノー フランス
16 219 起亜自動車 韓国














































ム』永易浩一訳，筑摩書房（Masahiko Aoki, Information, Incentive, 





























車メーカーを欧米が追い越す日』沢田博訳，経済界（James P. Womack, 
Daniel T. Jones, Daniel Roos,The Machine that Changed the World, 
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